























































る「オペラ改革」の成果は、1787年 2月に上演されたウムラウフ Ignaz Umlauf（1746―1796）の《抗
夫 Die Bergknappen》である。その後、モーツァルトWolfgang Amadeus Mozart（1756―1791）の《後





ブッファ《やきもち焼きの学校 La scuola de’ gelosi》である。以降はパイジェッロ Giovanni Paisiello
（1740―1816）、マルティン・イ・ソレール Vicente Martin y Soler（1754―1806）、そしてモーツァルト
など、オペラ・ブッファの代表的な作曲家が多くの新作オペラを手掛け、この体制は 8シーズン続























































































































動の地を移し、同年 4月 22日にブルク劇場でサリエリの《やきもち焼きの学校 La scuola 
de’gelosi》の伯爵夫人役で出演しデビューを果たした7）。翌 1784年 8月 23日にはパイジェッロの
《ヴェネツィアの王テオドーロ Il Re Theodoro in venezia》のリセッタ役で、同地で初めて初演作品










　1786年 5月 1日には、モーツァルトの《フィガロの結婚 Le nozze di Figaro》のスザンナ役を創唱















8）　アロイジアのためのコンサート・アリア《あなた様に明かしたい、おぉ神よ Vorrei, spiegavi, o Dio!》K. 418と《いいえ、





















































































































































































　28番アリア〈さぁおいで、遅れないで Deh vieni non tardar〉の締めくくりの部分では、フェルマー
タが二ヵ所に置かれている。それは、「来てちょうだい vieni」を 2回目にくり返す 38小節目と、












15）　『ニューグローヴ世界音楽大事典』第 2版の「Soprano」の項では、一般的なソプラノの音域は c1から a2と定義されてい



























18）　自筆譜のファクシミリWolfgang Amadeus Mozart, Le nozze di Figaro, Facsimile of the Autograph Score, Introductory essay by 































20）　初演は 1787年 10月 1日にブルク劇場で行われた。初演でディアーナ役を歌ったのは、アンナ・ボゼッロ＝モリケッリ
Anna Bosello-Morichelli（生没年不詳）である。
21）　Martin y Soler, MartinL’abore di Diana, edición crítica a cargo de Emilio Casares Rodicio. Música hispana. Serie A, Música lírica; 
36, Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales; 2001. これは、マドリード・コンプルテンセ大学音楽学研究所が 2001
年に出版した現代譜のフルスコアである。編集者は Emilio Casares Rodicio（詳細不詳）で、3つのMúsica hispanaコレクショ
















アリエッタ〈私の心は躍る Un moto di gioia〉に書き換えられた。以下の〔表 4〕では 2つのアリア
の構成について執筆者が表にまとめた。（〔表 4〕は次頁）





































































　第 28番の独唱曲では、スザンナは、初演ではレチタティーヴォ〈とうとうその時が来た Giunse 
alfin il momento〉の後にアリア〈さぁおいで、遅れないで Deh vieni non tardar〉、再演では同じレチ




〔表 4〕第 13 番の初演版と再演版のスザンナ役の楽曲構成































23）　バートン 2014: 113―114、マンチーニ 1990: 112等。
〔譜例 7〕
〔表 5〕第 28 番の初演版と再演版のアリアの構成
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The contributions of premiere singers in Burgtheater 1783―1791:
coexistence of “parte serie” and “parte buffe” in opera buffa
Midori AKITSU
　 At Burgtheater in Vienna, with the policy change of Emperor Josef II (reigned 1765―1790), singers, 
composers and scriptwriters were collected from all over Europe since 1783 to present only opera buffa; this 
triggered an opportunity to enhance the artistic standard of opera buffa. This study deals with the singers who 
were active at Burgtheater from 1783 to 1791, especially those who sang in opera premieres. The purpose of 
the study is to reveal the contributions of the premiere opera singers through analysis of the music composed 
and “addressed” to the singers.
　 In the previous studies, it has been taken for granted that a composer composed music giving 
considerations to the singers, but specific case studies have not progressed. Also, the artistic standard of opera 
buffa was recognized to be lower than that of opera seria, and the singing ability of the singers had been also 
belittled. Although this genre began to be reevaluated finally in the 1990s, only solo music has been discussed 
in the previous studies. In opera, singers sing a lot of ensemble music including the finale rather than solo 
music and solo part is provided in ensemble music. Thus we also discuss ensemble music in the present study.
　 During the period under our discussion, interpenetration of opera seria and opera buffa was significant and 
both “parte serie” and “parte buffe” were allowed to coexist in one piece of work. In soprano, keeping the 
balance between these two roles was important. For example, A. Ferrarese kept her position as Prima Donna 
obtained on the stage of opera seria even in opera buffa and continued to stand on the stage as “parte serie.” 
The music “addressed” to her contained the same features as those of opera seria, namely a wide register and 
ostentatious ornaments. On the other hand, in order to be treated equally as “parte serie,” the standpoint of 
“parte buffe” was raised. In particular, the music “addressed” to N. Storace requires an advanced singing 
method different from that of “parte serie,” and there are many unique features in the ensemble music as well. 
Thus, for even the same voice type, ingenious compositions were “addressed” to singers of contrastive 
characters, and this not only greatly expanded the possibilities of the voice type but also resulted in the 
coexistence of female characters of completely different standpoints, which are essential in opera buffa.
　 In conclusion, it can be said that “parte buffe” in opera buffa, which has been belittled in the previous 
studies, maintained a balance between the elements of both opera buffa and opera seria, and realized their 
mutual penetration by the singing ability comparable to that of “parte serie,” The singers contributed to the 
expansion of the possibilities of each voice type.
21
1783年―1791年にブルク劇場で初演されたオペラにおける創唱歌手の貢献
―オペラ・ブッファにおける「セリア役」と「ブッファ役」の共存―
秋津　緑
　ウィーンのブルク劇場では、皇帝ヨーゼフⅡ世（在位 1765―1790）の政策転換によって、1783年
から歌手や作曲家、台本作家が欧州各地から集められ、オペラ・ブッファのみが上演されていき、
このことがオペラ・ブッファの芸術性を高める契機となった。本研究は、1783年から 1791年にブ
ルク劇場で活躍した歌手を考察対象とし、オペラにおける創唱歌手、すなわち初演を歌った歌手に
着目する。そして、作曲家が歌手のために作曲したことを「宛て書き」と考え、彼らに「宛て書き」
された楽曲を考察し、創唱歌手のオペラにおける貢献を明らかにすることを研究の目的とする。
　先行研究では、作曲家が歌手に配慮して作曲したことは当然と考えられてはいるが、具体的な事
例研究は進んでいない。またオペラ・ブッファは、オペラ・セリアよりも芸術性が低く捉えられ、
出演歌手の歌唱力も軽視されてきた。ようやく 1990年代に入ってこのジャンルが見直され始めたが、
先行研究では独唱曲しか考察されていない。オペラでは歌手は独唱曲よりもフィナーレを含む重唱
曲を多く歌い、重唱曲にはソロ部分が与えられているため、本研究では重唱曲も考察した。
　考察対象とした時期には、オペラ・セリアとオペラ・ブッファの相互浸透が著しく、「セリア役」
と「ブッファ役」が 1つの作品の中で共存した。ソプラノでは、この両者の均衡をいかに保つかが
重要となった。例えば A. Ferrareseはオペラ・セリアの舞台で手にしていたプリマ・ドンナの位置
をオペラ・ブッファの中でも保ち、「セリア役」として舞台に立ち続けた。彼女に「宛て書き」さ
れた楽曲は、オペラ・セリアと同じ特徴、即ち広い音域や華美な装飾が含まれていた。一方、「セ
リア役」と対等に扱うために、「ブッファ役」の重要度が引き上げられた。特に N. Storaceに「宛
て書き」された楽曲には、「セリア役」とは異なった高度な歌唱法が要求され、重唱曲にも独自の
点が多い。こうして同じ声種でも対照的なタイプの歌手に賢明な「宛て書き」が行われた結果、こ
の声種の枠組みを大いに広げると共に、オペラ・ブッファの中で欠かすことの出来ない、全く異なっ
た立場の女性登場人物の共存を実現させたのである。
　以上のことから、従来の研究では軽視されていたオペラ・ブッファの「ブッファ役」は、「セリ
ア役」を歌う歌手に比肩する歌唱力によってオペラ・ブッファとオペラ・セリアの両要素の均衡を
保ち、相互浸透を実現させたと言えよう。創唱歌手が、各声種の枠組みを広げることに貢献したの
である。
